



















































No 地 名 初動時刻
1 能 代 12: 25 
2 男 鹿 12: 10 
3 船 JI 12 : 30
4 秋 田 11故:55障で
5 酒 回 12 : 40
6 岩 船 13 : 10
7 新潟東港 13 : 10
8 新潟西港 13: 10 
9 両 津 港 12 : 50
10 寺 泊 港 13: 05 
11 柏 崎 港 12: 58 
12 直 江 津 12: 55 
13 新 湊 13 : 10
14 伏 木 12: 55 
15 七 尾 13 : 10
16 輸 島 13 : 15
17 金 沢 13: 30 
18 福 井 13 : 25
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最 品 潮 位 (m) 
実潮位 波 高 偏 差 時 刻
2.08 3.00 1. 94 12: 31 
0.68 0.66 0.57 12: 18 
0.42 0.61 13: 55 
0.94 1.41 0.81 15: 35 
1.13 1.16 O. 72 13: 16 
0.80 1.17 0.80 16 : 07
0.64 0.91 0.43 14: 30 
1. 37 1. 90 1. 20 13 : 17
0.66 1. 24 0.58 14: 44 
0.63 1. 09 0.51 14 : 53
0.89 1. 32 0.43 16: 18 
0.31 0.28 0.13 15 : 10
0.34 0.23 0.16 13 : 09
0.88 0.5 0.21 15 : 56
越波に より不明 13: 40 
0.54 0.58 0.58 16 : 36
0.59 1. 04 0.52 14: 58 






















県別 北海道 青森 秋田
人
死 者 人 4 17 79 
負 傷 イ少 19 4 41 
全 壊 9 
建
半 壊 12 485 
流 失 52 
床 上 浸 水 27 61 69 
物
床 下 浸 水 28 160 264 
一 部 破 損 202 
非住家被害 30 1754 
沈 没 42 21 60 
船
流 失 180 65 136 

























山形 新潟 石川 京都 島根 A 計'" 
100 (104) 
2 3 5 74 (163) 
1 10 (934) 
2 499 (2115) 
52 
1 3 152 313 
2 10 4才9 743 (747) 
202 (3258) 
12 1796 (2739) 
9 12 7 104 255 
8 6 56 451 

























[ 1 ] 表-3 調査結果
(1) (2) (3) (4) (7) 
No 地 名 海岸状況 話題提供者 海波の状況 測定時刻





2 1男鹿水族館 磯(西) 3.5 I 8: 50 




4 1戸賀港|磯(西) -湾口の北端を曲がりながら 日本海では! 2.51 10: 30 




5 1相 漁師(数人) -防波間え滝…|間嶋l 3.61 1 : 00 
港(西) (舟を引き波にさら 浸入 団で待避
われぬよう 5. 6人 -港奥の船は波にふり回わさ
でもやい綱を持って れ荷揚場へ衝突損傷
いた)
交通係 -沖より直進，遡上波により| 4.21 12: 00 
(70-100m沖に 2-3軒床下浸水
消波プロック) -川へ遡上し，奥で氾監直前
7 1五里合|砂浜(北) 漁協職員 -防波堤を越えた津波は港へ 津… 1
4
.
0 12: 30 
(西と北を防波堤 (波の遡上を見て町 の道路を遡上し，町の中 とは思わな (6.0) 
で囲う) の中へ逃難) へ150mも浸入した 均、った






(2) (3) (4) (7) 
海岸状況 話題提供者 津波の状況 測定時刻






'10 I釜 谷!浜(西) 漁師 I 0高い砂丘は越えなかった l 5.01 16: 30 
が，低い所より町の中へ
浸入




121能代港|港(西) -.港奥へ舟を打ち上げた 3.3 
-町内への浸水50咽程












151 泊 |磯(南西) -第一波は北西，第二波は西 漁が少い | 4.51 14: 00 




[3 ] 表-3 (続)調査結果
(1) (2) (3) (4) (7) 
No 地 名 海岸状況 話題提供者 津波の状況 測定時刻




17 I岩 館|磯(西) -扉風のように港口へ押し寄 西側は高い! 3.81 16:30 





18 Iチゴキ崎|磯(西) |工場作業員 -直進して来たがそれ程大き 工場は海岸l 2.81 17 : 00 
(恐怖感はなし) くはない 線に沿った
-水位はひざ位 道路側
19 I黒 漁師 -津波は防潮堤で止められ被 うにの漁が
害はない 少い
-津波は直進











221深 作業員(クレー船) -港口より浸入，港南東奥で 検潮記録は! 4.5 






(2) (3) (4) (7) 
海岸状況 話題提供者 津波の状況 測定時刻



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地 名 |新潟地震の津波| 今回の津波
秋田1.2 1.8 
八郎潟船越水道1.81 1 
船川 2.22 1.2 
戸賀漁港1.0 2.5 
能代(川1.4 K ) I O. 59 3. 3 
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ON THE TSUNAMI DUE TO NIHONKAI-CHUBU EARTHQUAKE 
Masakazu Ui* and Nobuo Marui* 
*Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehesive Urban Studies， No.20， 1983， pp. 133-151. 
151 
The NIHONKAL -CHUBU EARTHQUAKE that occurred on May 26， 1983 was noted to have left 
great damage due to peculiar beha，viours of TSUNAME following the earthquake. The behaviours can 
be classified into two types. The one is intrusions of waves into harbors which did great damage to 
many fishing boats and harbor faci!ities， and the other is the local great run-up them more than 14m in 
height on simple beaches. 
This paper attempted to elucgdate the characteristics of the intrusions and run-up of the TSU-
QDMI according to investigations out by questionaires given to persons at the harbors and beaches in 
AKIT A and AOMORI prefectures. A refraction diagram is offered to explain the local run-up records 
on the beaches assuming the aftershock area as wave generate area， and the wave intrusions into har-
bors are examined with relation to inlets (small bay) where the harbors were constructed. 
